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116 -Abstract — 
Muir's first trip to Alaska and the fusion of science and literary 
imagination: A reading of Muir's The Trip of 1879 
SHIBASAKI Fumikazu 
John Muir traveled to Alaska seven times, with his adventures and thoughts on the Alaskan 
wilderness recorded in his posthumous work Travels in Alaska. Although well known, this book has 
not been studied with great precision. This paper focuses on his Alaska travels from two points of 
view. The first is descriptive and objective. The second focus is on identifying the type of thinking 
that underlies the writing of Travels in Alaska. 
We know that Muir first landed on Alaska's Wrangell Island in July 1879, but we do not know 
why he decided to visit Alaska or how he traveled there. Linnie Marsh Wolfe suggests that it was a 
lecture by Sheldon Jackson at a Sunday-School Convention in the Yosemite Valley in June 1879 that 
spurred him to go. Jackson had talked at the Convention about his missionary activity in Alaska. 
But Wolfe's assumption is demonstrably mistaken, as a letter to Muir from his friend Mackey (dated 
June 2, 1879) shows that Muir had been planning to travel to the British Columbia area before his 
meeting with Jackson. Also, Muir writes in a letter to Mrs. Carr (dated June 19, 1879) that he "may 
visit Alaska." This means that his trip to Alaska had not yet been definitely decided at that time, yet. 
Muir's letter to his fiancee Louisa and her family (dated July 9, 1879) implies that his meeting而th
Lieutenant Calvin L. Hooper in Port Townsend should be considered as the original stimulus for his 
trip to Alaska. 
In Travels in Alaska we can see Muir attempting to fuse literature, intuition and science. He 
opines that indigenous artifacts such as totem poles should be left in their original position; outsiders 
should not be allowed to collect them for any reason. The study of native American society and 
culture should be explored by means of what he calls "predication," a fusion of scientific description 
and subjective representation. This is a position that is closely related to his fundamental idea of the 
"preservation" of nature. According to Muir, human being should as much as possible avoid inter-
vention in nature, and should strive let nature follow its own course. 
Another fundamental term related to the protection of nature is that of "conservation," the idea 
that nature should be protected and maintained or stewarded for its sustainable use by human civ-
ilization. The idea of collecting indigenous artifacts and storing them in a museum for the benefit of 
future generations can be seen as a form of "conservation," but this is a concept that Muir opposes 
under any circumstances. He is firmly of the opinion that societies and indigenous cultures should 
be investigated by a combination of scientific observation and poetic intuition. The latter requires 

















ものにかなり近いところまで書き進められていたが [Bade1915, L. 21], 完成までには至らず，彼の
突然の死によって，未完のまま残されてしまったのだった [Wolfe1945, 347]。










































その後アラスカでは， 1898年にノームNomeで大きな金鉱が発見され [Chandonnet2005. 70], 20 










たので [WrangellVisitor Center 2017], ミューアが1879年に初めてここを訪れた時には廃墟となっ












だった [Grassick2006, 20] 8。「アラスカの旅』では「1879年の5月」に出航したと記されているが
[Muir 1915, L. 46], これは何かの間違いだろう。

































日に2回行われている。 9日の講演は，「ヨセミテの地質学的記録」 TheGeological Records of Yosemite 
と題して行われ． ミューアは独特のユーモアを交えて．ヨセミテ渓谷が，当時広く流布していたジョ
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大会3日目の6月11日は，グレイシャーポイント GlacierPointへのハイキングにあてられた。ハイ
キングには200人以上が参加し [Kimes1986. 145], 正午highnoonには [Vincent1879, 199], 「巨樹」
Big Treesと題したミューアの野外講演が行われた。ミューアはさらにその晩ヨセミテ渓谷の森の中
で．参加者のために盛大なキャンプファイヤーの集いを催し．「セコイアの分布」 TheDistribution of 











































































年」ほどたっているとされるが [Muir1915, L. 736], いたるところに往時の繁栄を物語る遺物が散見
されるのであった。ミューアが集落の様子を記録していると，「北の方から何かを切る音がし続いて
立木が倒れるようなドスンと重たい音が響いて来た」 [Muir1915, L. 769]。ミューアが行って見ると，
それはジャクソンが蒸気船の船員を使って，その集落に見られたものの中でも「最も興味深いトーテ
ムポールを切り倒させ，その主要部分―3フィート 3インチほどある女性の胸像一ーを切り取らせ

























りです。アラスカにも行くかもしれません。 [Muir 1879a] 
ここから明らかなように，この旅行の当初の目的はカナダのブリティッシュ・コロンビアと，ワシ
ントン準州WashingtonTerritoryのオリンピアを訪れることであり，この時点でのアラスカ行きは，
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7月10日 ヴィクトリアからルイに手紙を送る。
7月14日 フォート・ランゲル（ランゲル島）に到着。





































る場面や [Muir1915, L. 522-573], 1880年のアラスカ探検でミューアと同行した，小犬のスティキー
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はインデイアン達が．漁や戦い，そしてたわいない冒険のための行き来に，彼らのカヌーを押し



















































を潜り抜けるように開けられた穿孔であったが近ごろでは，蝶番の付いた普通のドアを彼らも. . . . 
使うようになっている。スティキーン族の間では，こうした紋章木すなわちトーテムは，たいて

















































































持って行ったら．旦那さんはどんな気持ちかね？」 [Muir1915, 774-775], とたしなめられたことが如
実に示しているように本来の所有者である先住民の感情や文化を全く尊重することなく，自己の一
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行していた研究紀要の編集を担当した人物である。また彼はミューアの死後,Life and Letters of John Muir, 
1924と題してミューアの伝記を著し． ミューアの著作集T加 W点ingsof John Muiァ（全8巻）の編集も行っ




4 ミューアがアラスカ探検の拠点としたランゲル島では， 1861年に金が発見されていた。 [WrangellVisitor 
Center 2017] 





7 ミューアは1874年9月158にオークランドのカー夫妻Jeanne& Ezra Carrの家でルイと初めて出会って
いる [Pauly2017]。また， ミューアとカー夫妻との関係については，［柴締文ー 2014,153, 162-163, 176]を
ジョン・ミューアのアラスカ紀行 (1879): 出発の契機と，科学と文学の融合 133 
参照のこと。





9 Cf. [Worster 2008, 247] 






Days with John Muirを出版している。




13 [Engberg , Merrell 1993]の年譜には．この手紙に関する記述はない。
14 この時出会ったクーパー大佐は．ベーリング海の探査中. 1879年7月に行方不明となったジャネット号
Jeannetteを捜索するため,1881年に派遣された捜索隊の船長CalvinL. Hooperと同一人物だと思われる。








ていた」 [Muir1915, L. 734]という表現が使われている。
17 ジャクソンは"totem"を「シンポル」の意味で使用していると思われる。
18 ジャクソン自身が目撃した火葬の様子を記述した部分では，「不気味で，おぞましい」などの表現は使用
されていないが．「死体はバラバラにされ，焼かれる」 Oackson1880, 89]という記述が見られる。これは単
に事実を記述したものに過ぎないが，この記述を見た「文明人」は，アラスカ先住民の火葬の風習を，さぞ
「おぞましい」と思ったことだろう。
